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Table 1 Element ary Analysis of 
Flazin 
C H N 
calc * 6. 23 3 .91 9.0.8% 
found 64.14 4.40. 8.36 
事 as C17H"N， O.
3.2 各種スペクトルの浪u定
3.2.1蛍光，紫外，赤外，質量スベクトル









グナル1-9までの強度比の浪u定結果は 1: 1 1: 2 
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Fig. 1 Fluorescence Spectra of Flazin 
5.0XlO-3mg/ml C2H，OH 
A : Excitation spectrum 
Emis 0 
S 5 XI0 
B : Emission spect rum 
Ex. 366nm 













Wave length nm 
Fig. 2 Change of UV Absorption 
Pat t ern by pH 
A : pH 5. 6 O. 1 M Acet icacid 
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Fig. 3 IR Spectrum of Flazin 





Fig. 4 Mass spect rum of Flazin 
Nihon Denshi JMS-01SG 
Ion Multi. 20ev 
Temp. of Ionization chamber 200'C 
Temp. of Sample heating 
Scan time 20 sec 
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Fig. 5 'H NMR spect ra of Flazin 
in DMSO-d6 at 100 MHz 
Table 2 'H chemical shifts of Flazin 
Signal P eak Chemical shift s coupling As signme-
No (r-value) constant nts 
(Hz) 
Singlet -1.60 =NH 
2 1 1.16 =CH 
3 doublet 1.16 7. 5 =CH 
4 triplet 2.20 7. 5 =CH 
5 1 2.35 7. 5 =CH 
6 doublet 2.56 3.5 =CH 
7 triplet 2.66 7. 5 =CH 
8 doublet 3.37 3.5 ニ CH
9 singlet 5.30 CH，O-
* 6.2 -OH 
* observed as a broad signal width about 
35Hz as line width 
3.2目3 13C NMR スベクトjレ
プロトンDecoupling '3 C NMRスペクトノレをFig.6
に示した。化学シフトの測定値をTable3に示した.
off Resonance decoupling手法でのNMRスペクトノレ
はピーク 9，10， 12， 13， 14， 15， 16は二重線として観
測され，ピーク17は三重線が観測され，残りのピーク l
~ 8， 11は単一線として観測された。乙れらの事実から
ピーク 1~8 ， 11は骨格の4級CIζ帰属でき，ピーク17
は CH，ー のC1(.帰属でき残りのピ クは=CH のC











Fig. 6 '3 C NMR spectra of 
Flazin in DMSO-d6 
at 25.2 MHz 
Table 3 Carbon-13 chemical shifts 
of Flazin 









































申 downfield from TMS 
の測定結果を合せ考えることによりFlazin1(.対し，ロ lこ
CifN¥ 一構一定すること、ν/'----w/ヘv"'" ができた.
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